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THE COMMUNITY'S  ENERGY POLICY fl)  )Eit7'.)  tiI-:11
commissioner  Guido Brunnerrs pragmatic approach towards a community energy poLicy
was endorsed by the commission.Tt".  a generaL debate during their meeting today'
Mr. Brunner underLined that there was ni question of a ccntraLised Community energy
poticy run from BrusseLs.
The commission accepted the principLe that the community  must continue a step-by-
step approach towards a concerted energy poLicy. There are no "big jumps" in prospect
eit'her'for individuaI countries or for the Community as a whoLe'
The outcome of the debate was intended as guidance for the Commissioner at the
Energy CounciL meetings during the renaindir of 1978 and earty 1979'
The presentation  by Mr. Brunnei summarised evbnts since the quadrupLing of oiL
prices during the i973/74 crisis, and discussed the criteria for Community energy
poLicy as we[[ as the means to achieve Community ajms'
Five years after the oiL crisis, there is no room for comp[acency' Whatever.the
uncertainties of future energy predictions, the risks of future shortages, higher
oiI prices as we[L as big price rises are greater in the [ong run than the chance
ol  any fundamentaL improvement in the situition. Urgent action is required because
of the exposed position of the Communjty in energy suppLies and because of the
particutarLy [ong Lead times in the energy sector'
Since 1973, the Community has reduced its energy import dependence  from 63% to 56%
and the 1974 obiective of reducing it' to 502 Ol 19AS is sti LL within reach (see
Annex 1); but the situation in t"ib..  countries varjes widety (Annex 2)r'and the
difference wiLI become stiLL more marked when the new prospective member countries
are admitted.
Some of this reduction was due to the reaction to the oiL price rise and the
economic recession. But some of the success has been due to intensive anaLysis'
exchanges of information, and action at Community LeveL' However, the Commission
must be setective in proposing specifjc Commun'ity action since much energy poLicy
can be effectiveLy carried out "i  th. nationat ['eveL - notably where prices and
taxation are concerned.-2-
Criteria for Communitv Energv Poticy
There is today generaI consensus in the community on the foLLowing criteria:
a) The community  needs an adequate supply of energy since luppLy is a determinjng
factor for economic arowth. Hencethe importancet through-energy  saving pro-
grammes and by other means, of achiev'ing future growth without excessive growth
in energy requi rements;
b) energy suppty shouLd be secure and stable;
c) energy supp[y shouLd be diversified (more use of coat and nucLear energy);
d) new energy Sources shouLd be deveLoped (so[ar, geothermal,  wind and wave power
and thermonucIear fusion) a[though these are unlikeLy to cont.ibute more than
5% of totat needs by the year 2000 even with increased Research and Development
(R&D) and investmenti
e) the community  needs an active roLe in externaL re[ations both to defend and to
diversify sources of suppLy. ReLations with deveLop'ing countries shouLd be
extended and a programme of energy aid initiated'
Ways and means
The appropriate means for Community action are as fo[[ows:
- anaLysis and coherent presentation of'the communityts enersy situation and prospects
- discussion and coordination of natjonaL pnogrammes in the Iight of community
obj ect i ves
- specific community action where the need can be demonstrated  (eg' R&D financed
whotLy or partiaLLy in coILaboration with nationaL estabLishments  and industry);
financiaL assistanle (eg. direci aid for coking coat, hydrocarbon  technoLogy
projects, and for demonstration projects); toans and Leg'isLation.
Economic significgnce of the eoerg,V  programme
Totat energy investment in the Community is expected to continue at a Level of
around 25 bi IL'ion units of account per yEar to 1990 in reaL prices' Th'is represents
7.5% of gross f ixed cap'itat formation and 1.5% of -GDP with considerabLe  variations;
between  Member States.
Energy expenditure  represents 5.2% of GDP and around 1A7' of industriaL costs and
wiLt aLmost .".i.inLy'rise.  Thus a convergence of energy policy can contribute to
overaLt economic conversion. This. shoutd impLy efforts to achieve common poLicies
on:
1) reducing oiI  imports and promoting the aLternatives
2) energy saving measures (these are hard to measure but probabIy amount to about
6% over,n" J.iioJ-tqi+-iZi.  The object.ives approved Uy lhg European CounciL at
Bremen impty a further saving of around 5% and substantiaL  investment  some of
which couId be Iabour intens'ive
graduaI harmonisation of pricing poLicies
energy investments need to be maintained at a high LeveL and to be directed into
new channels, particuLarty energy saving




Some fundamentaL  questions can be asked: shoutd governments review taxation and aid
structures so as to do more to encourage energy intensive investment, or is  the iiciif
high pr.ice of energy aLready a sufficiint  incentive? Is the "throw-away"  society "on"
to stay (with the hifh energy use this  implies), or shoutd there be more drive ''
recycL.ing and reconditioning of consumer goods? The commission has appointed a parneL
of "wise men" to examine how futune economic and sociaL needs can be met w'ith LeEs
use of energy.-3-
Prioritv tasks
Against this background the priority tasks appear to be the foILowing:
- oiL .import Iimit (Commissjon proposaLs for a 500 miLLjon tons per yean Limit
have so far beentesisted by energy ministers);
- continued work on energy saving such as directives and demonstrat'ion projects;
- coaL measures. Commission proposaLs for increasing coat burn in power stations,
encouraging intra Community trade in power station coaL and increasing coking
coaL subsidies have been put forwardl
- the current nucLear Programme;
- continued work, in conjunction with the Internationat Atomic Energy Agency, on
nucLear safeguardsl
- the new four-year  R&D programme in the field of energy amounting to 125 MUA
comoared to 59 MUCE for the first  4-year programme  exp'iring mid 1979'
Genera L themes
If  the Community can adopt coordinated  and constructive pos'itions in its  externaL
energy reLationships  (InternationaL Energy Agency, United Nations activities,
conticts with oiL and uranium suppLying countries etc.),  we shaLI both stregthen
our o11n common pol'icies and'improve the chances of a usefuL world diaLogue on
energy. positive eLements in this fieLd are the recent deveLopments  w'ith respect
to Cinada and the United States. The Commission maintains very close Links with
the IEA, where many of the Communityrs ohjn energy objectives are pursued in a wider
circLe which incLudes America and Japan. France is  kept informed of IEA act'ivities,
but the fact that she is not a member means that the Communityfs infLuence in the
IEA is weakened, and that many acbivities  have to be dupL'icated.
PotentiaL obstacLes
The plincipaL obstacLes to progress with a common energy poL'icy are:
- the greatLy differing  s'ituations of the member countries (see Annex 2);
- a reLuctance to increase the Community energy budget;
-  d.iffering views about the L'imits of usefuL Community action, and its  advantages
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PoLTTIQUE  ENERGETIAUE DE LA C0MMUNIAUTE  ( 1 )
Lrapproche pr.agmatique de M. Gu'i do Brunner, membre de La Commi ssionpn
ce qui concerne une poLitique 6nerg6tique de La Communaut6 a regu Lrapprobation
de La Commission a t;issue drune disiussion gen6raLe,  au cours de la r6union de
ce jour. M. Brunner a souLign6 quril nretait pas question de mener de BruxeLLes
une poLit'ique 6neng6tique  centraLis6e  de La Communaut6'
La Commission a accept6 Le principe que La Communaut6 maitienne  une
approche gradue[ [e vers une  poLitique 6nerg6tique  concert6e. IL n'y a pas
O" 
'i'nrandJ 
bonds', en perspective, que ce so'it pour Les pays pris individueLLement
ou pour La Communaut6 dans son ensembLe.
Les concLusions du d6bat dojvent servir drorientation pour Le
commissaires  aux 16unions du Conseil 6'nergie pour La fin  de Lrann6e 1978 et  Le
debut de trann6e 1979. La note de M. Brunner r6sume Les 6venements  depuis Le
quadrupLement des prix du petroLe durant La crise de 1973/74 et examine  Les
critdres poun une poLitique 6ne196tique  de La Communaut6  ainsi que Les moyens
qui permettraient dratteindre Les objectifs de La Communaut6.
Cinq ans ap16s La crise du p6troLe, Lrautosatisfaction nrest pas de
mise. QueLLes que soient Les incertitudes des pr"6v'i sions en matiere dr6nergie,
Les risques de futures p€,nuries, de prix du p6troLe p[us 6Lev6s ?inti  que de
brusques hausses des pilix, sont pLus grands, a Long termer 9u€ Lr6ventuaLit6
drune am6Lior^ation fondamentaLe de La situation. Une action urgente est n6cessaire en
ra.ison de La  situation particuLidrement expos6e de La Communaut6  en ce qui
concerne  son approvisionnement en 6nergie et compte tenu du fait  que Les temps
de Latence sont parti cuLi6rement  Longs dans Le secteur de Lr6nerg'ie.
Depui s 1973, La Cominunaut6 a ramen6 sa d6pendance vi::9:uis des
importations dr6nergie de 63% e 56 % et ttobjectif de 50 % en 1985 fix6 en
192t, est toujours i  notre port6e (voir annexe 1); ma'is La situation dans les
pays membres varie fortement (annexe ?), et Les d'iff6rences seront encore
pLLs marqu6es Lorsque Les trois pays candidats auront adh6re.
Cette 16duction 6tait due, dans une certaine mesure, d La 16action
qui a suivi La hausse des prix du p"irole et La 16cession 6conomique' Mais une
partie du succds est due A une anaLyse intensive, A des 6changes drinformations
et i  Lraction i  Lt6cheLon communautaine. Cependant, La Commission doit seLect'ionner
Les actions communautaires sp6cifiques qurelLe proposer 6tant donne qurune grande
partie de La poLitique 6nergetique peut effectivement 6tre men6e a Lr6cheLon
nationaL (notamment,  en ce qui concerne Les prix et La fiscaLit6; '
{t) sec (zel +ost+-2-
Critdres pour la poLitique 6nerg6tique de La Communaut6
II  y a aujourdrhui un consensus gen6raL dans La Communaut6 sur les
critdres suivants:
a) La Communaut6 a besoin drun approvisionnement suffisant en 6nergier 6tant
donn6 que Lrapprovis'ionnement  est un facteur d6terminant de La croissance
6conomique. Drou Lr'importance,  grSce i  des programmes dr6conomies  dr6nergie
et b drautres moyens,de 16aLiser La future croissance sans augmentation
excessive des besoins en 6nergie;
b) Les approvisionnements en 6nergie devraient 6tre s0rs et stabLes;
c) lrapprovisionnement  en 6nergie devrait etre diversifi6 (utiLisation pLus
Large du charbon et de L'6nergie nucL6aire);
d) iL faut auss'i d6veLopper de nouveLLes  sources d'6nergie (energie soLa'ire,
g6othermiquer 6ol'ienner 6nergie des vagues et fusion thermonucLeaire),  mais
Leur contribution ne d6passera probablement pas 5 % des besoins totaux en
Ltan 2000, m6me si  Lron augmente La recherche et Le ddveloppement  (R & D)
et Les investissements;
e) La Communautd doit jouer un 16Le actif  dans Les reLations ext6rieures aussi
bien pour defendre ses int6rEts 6ne196tiques que pour diversifier ses sources
drapprovisionnement.  IL faut 6tendre Les reLations 6nergetiques  avec Les pays
en voie de d6veLoppement et engager un programme d'aide 6nerg6t'ique.
Moyens
Les moyens appropri6s dont dispose La Communaut6  pour mener
son action sont Les suivants :
-  anaLyse et p16sentation  coh6rente de La situation et des perspectives
communautaires  en mati6re dt6nergie;
- discussion et coordination des programmes nationaux en fonction des objectifs
communautai res;
- actions communautaires  sp6cifiques Lorsque Lron peut en montrer La n6cessit6
(par exempLe, recherche et d6veLoppement financ6s enti6rement ou partiel-
Lement en coLlaboration  avec Les industries et organismes nationaux); ass'is-
tance financidre (par exempLe,  a'ide directe pour Le charbon A coke, poun Les
projets de technoLogie des hydrocarbures  et pour Les projets de d6monstration);
prEts et L6gisLation.
Importance 6conomique du pt'ogramme 6ner96tique
Lr invest'issement totaL dans Le secteur 6ne196tique pour La Communautd
se maintiendra vraisembLabLement  A un niveau de 25 miLIiands dtunit6s de comote
par an jusquren  1990 aux prix rdels. Cela repr6sente 715 Z de La formation
brute de capitaL fixe et 1rS % du PIB, avec des diff6rences  consid6rabLes
entre Les Etats membres.
Les d6penses pour Lr6nergie repr6sentent 5r2 % du PIB, et prds de t0 %
des coOts industrieLs, et eLIes  augmenteront  presque certainement. Ctest
ainsi qurune convergence de La politique 6nerg6tique peut contribuer A une
convergence  6conomique g6n6raLe.  Cela devrait impLiquer des efforts en vue
de 16aLi ser des politiques communes sur : Itl
?)
-3-
La reduction des importations de p6troLe et La promotion des sources alternat'ives,
Les 6conomies d'6nergie (eLIes sont diffici  Les A mesurer, mais eLLes
sf6Ldvent probabLement  i  6 % envinon pour La p6riode 1974-1977).  Les objectifs
approuv6s pan Le ConseiL europ6en de BrEme impL'iquent une nouveLle 6conomie
de 5 % environ et des investissements substantiels, certains drentre eux
oouvant n6cessiter  beaucouo de main-dtoeuvre.
L'harmonisation progressive des poLitiques de fixation des prix;
Les investissements dans Le secteur 6ner^g6tique  doivent A La fois €tre
maintenus i  un niveau 6Lev6 et diriges vers'de nouveaux domaines, en part'i-
cuLien Les 6conomies dr6nerqie.
5) iI  faut srattaquer aux dernidres barrieres qu'i sropposent  aux 6changes
d'6nergie.
0n peut poser des questions dont Lrimportance est fondamentaLe :  Les
gouvernements devraient-iLs 16v'iser Les structures de La fiscaLit6 et de Ltaide
de faqon d faire pLus pour encounager  Les investissements A forte intensit6
dt6nerg'i e, ou Le pnix actueL Lement  e Lev6 de L r6nergie est-i L une incitat ion
suffisante ? La soci6t6 de gasp'iLLage doit-eLLe se maintenir (avec La forte
utiLisation dt6nergie que ceLa impLique),  ou bien feudra-t-i L storienter
davantage vers Le recycLage et Le retraitement des biens de consommation ? La
Commission a design6 un groupe de "sages" gu'i doivent examiner comment iL est
possibLe de satisfaire Les futurs besoins 6conomiques et sociaux en utiLisant
moins dr6nergie.
Prionit6s
Dans ce  contexte, Les tSches prioritaires sembLent 6tre Les suivantes
-  Limite des importations de petroLe (Les ministres de Lr6nergie ont jusqurir
pr6sent rejete Les propositions de La Commission  consistant A fixer une Limite
spec ifique de 500 mi L Lions de tonnes par an) I
- pounsuite des travaux sur Les 6conomies dt6nergie teLs que Les djrectives et
projets de d6monstration;
-  mesures concernant  Le chanbon. La Comrirission a d6ja propos6 dtaccroitre  Le
nombre des centrales 6Lectriques fonctionnant  au charbon, drencourager Lr6change
intracommunautaire de charbon destin6 aux centraLes 6Lectriques et -draccroitre
Les subventions pour Le charbon i  coke;
-  Le programme nucLeai re actuel;
- poursu'ite des travaux en Liaison avec ItAgence internationaLe de Lt6nergie
atomique, s[rf Ies garanties nucL6aines;
-  ls,nouveau  programme quadriennaL de recherche et de d6veLoppement dans Le domaine
de Lrenergie, qui sr6Ldve e 125 miLLions d'UCE contre 59 miLLions drUCE pour Le
premier programme quadirennaL qu'i se termine A La mi-1979.
Th6mes o6n6 raux
Si La Communaut6 peut adopter des positions coordonn6es et constructives
sur ses activ'it6s ext6r'ieures en matidre dr6nerg'ie (Agence internationaLe de
I r6nergie, activites aux Nations Unies, reLations avec Les pays fournisseurs
de p6troLe et d'uranium/ et.),  nous pourrons A La fois renforcer nos propres




Lr6nerg'ie. A cet 6gard, Les 16cents d€,veLoppements  en ce qui concerne Le
Canada et Les Etats-Un'is constituent des 6L6ments positifs.  La Commission
entretient des liens trds 6troits avec LTAIE, o0 nombre des objectifs ene196-
t'iques de la Communeuttl  sont poursuivis dans un cercLe pLus Large qui engLobe
LrAmdrique et Ie Japon. La France est tenue inform6e des activites de L'AIE,
mais Le fait  quteLLe nren fasse pas partie diminue LrinfLuence de La Communaut€
dans LrAIE et c16e des doubLes empLois pour de nombreuses activitds.
0bstacLes potentiels
Les principaux obstacLes au progrds dtune poLitique 6ne196tique commune
sont Les suivants:
-  Les situations trds differentes des pays membres (voir annexe 2);
-  le peu dtempressement  d augmenter  Le budget 6nerg6t'ique  de La Communaut6;
-  [es divergences  de vues au sujet des Limites de Ltaction communautaire,  et
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